


























countriesandadvancedcountries, inaddition to internationalorganizations, invariousfieldsof
education–suchasreading,writingandcalculating,preschool,primary,secondaryandhigher
education,technicaleducation,vocationaltrainingandadulteducation.
　Theworldconferenceon internationaleducationandcooperation,held inThailand in1990,
adopted a declaration calling for the promotion ofEFA, orEducation forAll.However, a
subsequentconference,heldinSenegalin2000,confirmedthatEFAisfarfrombeingachieved.
　In2002,theJapanesegovernmentannouncedapolicyoninternationaleducationandcooperation.
TitledBEGIN (BasicEducation forGrowthInitiative), thepolicyplacesemphasisonassistance
totheconstructionofschool facilities, the improvementofeducationforgirls, theexploitationof
informationandcommunicationtechniques,theeducationofscienceandmathematics,thetraining
of teachers, themanagement of schools and the improvement of educational administration
systems.For thesepurposes, the Japanesegovernment isextending250-billionyen, orabout
3.1-billionUSdollarstodevelopingcountriesforfiveyearsstartingin2002.
　IwouldliketoproposethattheJapaneseaidpolicyshouldcenteronaidtodevelopingcountries
inEastAsia, especially in theexchangeofyoungpeople andchildren. Ihope thatboth the
InternationalPacificUniversityandtheInternationalPacificCollegewillbeabletopromotethe
exchangeprogramtoworkforinternationaleducationandcooperationinthePan-Pacificregion.


























































































































































































































































































































































































































































































































は，2011年4月 開 学５年 目 に 入 り， 系 列 大 学 の
ニュージーランドにあるIPC（=InternationalPacific
College）は，2010年9月開学20周年を祝った。IPC
開学20周年を記念する「国際教育：IPCとIPU環太平
洋大学についてのケーススタディー」と題されたシ
ンポジウムが，IPCキャンパスのレクリエーションセ
ンターで開催され，大橋博理事長は，「日本の英語教
員をキャンパスに招いて本物の英語に触れてもらう」
「IPCとIPUの第三キャンパスをアジアに創設したい」
とこれからの抱負を述べられた。IPUとIPCの間の交
換留学は，この4年間で延べ54名にのぼっており，英
語力の向上と国際性の育成を目的とした国際教育の面
で大きな成果をあげている。さらにこの国際教育の
ネットワークが拡大していけば，国際教育の発展に大
きく貢献することになるであろう。
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